Notes on The Chrysanthemum and the Sword : The Differences between the Original Text and its Japanese Translation Kiku to Katana. by 前川 亨
『菊と刀』札記





































































































































































『菊と刀』の英語原著は，Ruth F. Benedict, The Chrysanthemum and the
Sword : Patterns of Japanese Culture. Charles E. Tuttle Company. Tokyo.
1954に拠り，その頁数を付記する。『菊と刀』の書誌については特に留意
すべき問題は認められない。ドイツ語訳（以下，独訳という）は，Chrysan-
theme und Schwert : Formen der japanischen Kultur. Übersetzt von Jobst-
Mathias Spannagel. Suhrkamp. Frankfurt am Main. 2006を用い，その頁数
を付記する。フランス語訳（以下，仏訳という）は，Le chrysanthème et le






















































In one of their modern movies a mother comes upon some money her
married son, a village schoolmaster, has collected from the villagers to
redeem a young schoolgirl about to be sold by her parents to a house of

























もに B」における Aと Bとの関係と整合しないのではないか。夙に浜口
恵俊氏が指摘するように，長谷川訳の下線部は誤訳である。この部分の原
文は，
They are terribly concerned about what other people will think of their
behavior, and they are also overcome by guilt when other people know


























め，ベネディクトがここで guilt cultureなどという場合と同じ guiltを用
いていることが見えにくくなったのは残念である。長谷川氏をして，guilt
に「罪の誘惑」という不可解な訳語を充当せしめ，あらぬ方向へと導いた


































〔circle の訳語〕長谷川訳は第九章の章題 The Circle of Human Feel-
ingsを「人情の世界」と訳す。また第十章冒頭で列挙される‘the circle of
chu’，‘the circle of ko’…，‘the circle of human feelings’（p．１９５）をそ
れぞれ「忠の世界」「孝の世界」…「人情の世界」と訳す（２３８頁）。もっと







並存によって特徴付けられる。日本人は状況に適応して circle a→circle b































The Japanese themselves have shown in the modern era that they were
not satisfied to leave their code of morals so heavy with emphasis on
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And then the Rescript warns its hearers not to be like heroes of old who
died in dishonor because‘losing sight of the true path of public duty,
they kept faith in private relations’. This is the official translation and
though it is not literal it fairly represents the words of the original.‘You
should them’, the Rescript continues,‘take serious warning by these ex-




























The koan are called‘bricks with which to knock upon the door’.‘The
door’is in the wall built around unenlightened human nature, which
worries about whether present means are sufficient and fantasies to itself































〔taking one's proper station の訳語〕第三章の章題であり，『菊と







































トが human feeling（s）を physical pleasureから区別し，両者を使い分けて
コノテーション
いるように，この言葉の内包は physical pleasureよりも広いのである。




















































 ウィリアム＝ブレイクの詩の引用の出典（William Blake,“The Little

































ないが，或いは鈴木大拙の著書（Daisetz T. Suzuki, The Training of the


































（Daisetz T. Suzuki. Essays in Zen Buddhism. Second series. The Eastern














忽滑谷快天『サムライの宗教』（Kaiten Nukariya, The Religion of Samu-






 ベネディクトが引用する‘To feel the yearning for one’s mother be-























<orig.> In all her national history Japan has been a strong class and
caste society, and a nation which has a centuries-long habit of caste ar-
rangements has certain strengths and certain weaknesses which are of
the utmost importance. In Japan caste has been the rule of life through
all her recorded history and even back in the seventh century A.D. she
was already adapting the ways of life she borrowed from casteless China
















<orig.> Japan, however, from the very first, failed to reproduce China’s
casteless social organization. The official titles Japan adopted were in
China given to administrators who had passed the State examinations,
but in Japan they were given to hereditary nobles and feudal lords. They











<orig.> Japanese feudal society was elaborately stratified and each man’s
status was fixed by inheritance. The Tokugawa solidified this system and
regulated the details of each caste’s daily behavior....Below the Imperial
Family and the court nobles, there were four Japanese castes ranked in
hierarchal order : the warriors（samurai）, the farmers, the artisans, and
the merchants. Below these, again, were the outcastes. The most numer-




















































モ ン 氏 に よ れ ば，１９３０年 刊 の Encyclopedia of Social Science. vol. の




































































番号 内容の要約 C.S. 『菊』長 『菊』角 S.M 『須』 備考
１ 部落長による部落の管理 ―８３ １０５ １３５―１３６ ―２７ ３４―３５ ＊１
２ 葬式の際などにおける相互扶助 ―１４２―１４３ １７６ ２２７―２２８ ―１３０―１３１ １１９―１２１ ＊２
３ 女は分娩の際に大声をあげては
ならない
―１４８ １８２ ２３５ ―１７８ １６８ ＊３
４ 仲人などの仲立人をたてる制度 ―１５５―１５７ １９２ ２４７―２４８ ―１７３ １６２
５ 客を迎える礼式 ―１５６ １９３ ２４８ ―１７３ １６３ ＊４
６ 夜這い ―１５６―１５７ １９３ ２４８―２４９ ―１７３ １６３ ＊５
７ 媒酌人の任務 ―１５７ １９３―１９４ ２４９―２５０ ―２０３ １７９―１８０ ＊６
８ 女は分娩の際に大声をあげては
ならない
	―２５６ ３１３ ４０２ ―１７８ １６８ ＊７

















―２８３ ３４６ ４４５ ―１９４ １７５ ＊９


































ベネディクトが作成した OOS Report No.1307. Japanese Films : A Phase
of Psychological Warfare. An Analysis of the Themes, Psychological Con-
























番号 K.目録の英語題 映画原題 封切年 監督／主演 『菊と刀』の言及箇所 備考
１ Bus of the Rising Sun 日の丸馬車 １９４０ ？ ＊１
















４ The Last Chrysanthemum ？ ？ ？ ＊３
５ Motherhood is Strong 母は強し １９３９ 佐々木啓祐／川崎弘
子
６ Mother’s Request 母の願い １９４０ 久松静児／宇佐美淳











９ Nihonjin 日本人 １９３８ 島津保次郎／上原謙 …三度の戦争の生存者
で，それぞれに戦場で傷
害 を 負 っ た…―１９４
（２３６，３０７）
＊６
１０ Playmates 君と僕 １９４１ 田坂具隆／水田絃次
郎
＊７





１２ The Rape of the Flute ？ ？ ？
１３ Samurai’s Wife 武人の妻 １９３２ 三上良三・柏木一雄
／マキノ正美
＊９
１４ Sisters Goes to the Front 姉の出征 １９４０ 近藤勝彦／小杉義雄 ＊１０
１５ Song of the Little Bird 私の鶯 １９３８ 島津保次郎／李香蘭 ＊１１














１９ Vow in the Desert 熱砂の誓い １９４０ 渡辺邦男／長谷川一
夫・李香蘭






















































＊２．長谷川訳はベネディクトの原文mourning the loss of husband and father and breadwinner の and father
を訳出していない。当該作品はベネディクトの記述のうち特に「父親」の戦死を扱ったものとみなすことが
できる。家族思いだった父親の戦死の知らせを聞いて悲歎にくれる遺族の姿の迫真的な描写は，日本の戦争




＊４．当該作品に対するOSS Report の分析については，長谷川倫子論文参照（３１）。また，OSS Report 翻訳１２５―
１２６頁。このReport の内容は，ベネディクトが『菊と刀』で展開した所説と一致する。
＊５．当該作品では「重大任務」（おそらく軍事物資の輸送）を帯びた日本の船員と中国娘が恋仲になる。OSS
















木大拙の著作 Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture. The























Monk : I understand that when a lion seizes upon his opponent, whether
it is a hare or an elephant, he makes an exhaustive use of his power ;
pray tell me what is this power？
Master : The spirit of sincerity.（literally, the power of not deceiving.）
Sincerity, that is, not-deceiving, means‘putting forth one’s whole be-
ing’, technically known as‘the whole being in action’...〔sic〕in which
nothing is kept in reserve, nothing is expressed under disguise, noth-
ing goes into waste. When a person lives like this, he is said to be a
golden-haired lion ; he is the symbol of verity, sincerity , whole-

































































































































































































































は「過去を嗣ぐ者」は heirs of the agesであり，他方，「過去に負目を負







れが１８３５年の作品 Locksley Hallの第１７８行目 I the heir of all the ages, in











かといえば，heirs of the ages（アメリカ文化）が過去の遺産をプラスの






















































































































SCHEMATIC TABLE OF JAPANESE OBLIGATIONS
AND THEIR RECIPROCALS
. On : Obligations passively incurred. One ‘receives an on ’ ; one
‘wear an on ’, i.e., on are 	obligations from the point of view of the
passive recipient.
ko 
on . On received from the Emperor.
oya on . On received from parents.
nushi no on . On received from one’s lord.
186
shi no on . On received from one’s teacher.
On received in all contacts in the course of one’s life.
NOTE : All these persons from whom one receives on become
one’s on jin , on man.
. Reciprocals of 	on . One ’pays’ these debts, one ‘returns these 
obli-
gations’ to these on man, i.e., these are obligations regarded from
the point of view of active repayment.
A. Gimu . The fullest repayment of these obligations is still no more
than partial and there is no time limit.
chu . Duty to the Emperor, the law, Japan.
ko . Duty to parents and ancestors（by implication, to descendants）.
nimmu . Duty to one’s work.
B. Giri . These debts are regarded as having to be repaid with mathe-
matical equivalence to the favor received and there are time limits.
１. Giri -to-the-world
Duties to liege lord.
Duties to affinal family.
Duties to non-related persons due to on received, e.g., on a gift
or money, on a favor, on work contributed（as a work party）.
Duties to persons not sufficiently closely related （aunts, uncles,
nephews, nieces）due to on received not from them but from
common ancestors.
２. Giri -to-one’s-name. This is a Japanese version of die Ehre .
One’s duty to clear one’s reputation of insult or imputation of fail-
ure, i.e., the duty of feuding or vendetta.（N.B. This evening of
scores is not reckoned as aggression.）
One’s duty to admit no（professional）failure or ignorance.
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One’s duty to fulfill the Japanese proprieties, e.g., observing all re-
spect behavior, not living above one’s station in life, curbing all













１ OBLIGATIONS Verpflichtungen DES
OBLIGATIONS
義務 義務 恩
２ on on on 恩情 “オン”〔恩〕 恩
３ obligations Verpflichtungen l’obligation 義務 義務 恩義
４ on on on 恩 恩 恩
５ on on on 恩寵 恩 恩
６ on on on 恩 恩 恩
７ obligations Verpflichtungen l’obligation 義務 義務 ――― ＊１
８ on on on 恩 オン
オン
恩
９ on on on 恩恵 「恩」 オン
１０ on on on 恩 オン
オン
恩
１１ on on on 恩恵 「恩」 恩
１２ on on on 恩 オン
オン
恩
１３ on on on 恩恵 「恩」 恩
１４ on on on 恩 オン
オン
恩
１５ on on on 恩恵 「恩」 恩
１６ on on on 恩恵 「恩」 恩
１７ on on on 恩 「恩」 恩
１８ on on on 恩 オン 恩
１９ on on on 恩 恩
オン
恩
２１ obligations Verpflichtungen ces obligations 報 義務 恩
２２ on on on 恩 恩 恩
２３ obligations Schuld des obligations 義務 義務 務め
２４ Gimu Gimu Gimu 義務 “ギム”〔義務〕
ギ ム
義務
２５ obligations Verpflichtungen le gimu 恩情 義務 ――― ＊２
２６ Duty Pflichten le devoir 義務 義務 責務
２７ Duty Pflichten le devoir ――― 義務 責務 ＊３










２９ Giri Giri Giri ――― “ギリ”〔義理〕
ギ リ
義理 ＊５
３０ Giri Giri Giri 義務 “ギリ” 義理
３２ Duties Pflichten le devoir 義務 義務 責務
３３ Duties Pflichten les obligations 義務 義務 責務
３４ on on on 恩恵 「恩」 恩
３５ Duties Pflichten les obligations 義務 義務 責務
３６ on on on 恩恵 「恩」 恩
３７ Giri Giri Giri 義務 “ギリ” 義理
３８ duty Pflichten le devoir 義務 義務 責務
３９ duty Pflichten le devoir ――― 義務 責務 ＊６
４０ duty Pflichten le devoir 義務 義務 責務
４１ duty Pflichten le devoir 義務 義務 責務
・ベネディクトの英語原文と独訳では，ここに提示する単語は無冠詞で表記されているが，仏訳では冠詞を付け
て表記されている箇所が多い。この表でもそれを踏襲する。












































仏訳は le gimu とわざわざ日本語原語のローマ字表記を用いたのか。
 ２６・２７の箇所では le devoirと冠詞を付けて用いながら，２８の箇所で
はなぜ devoirという無冠詞にしてあるのか。
 ３１・３２ではベネディクト原文の dutiesに相当する語として le devoir
を選択しながら，３３・３５では，原文が同じく dutiesであるにもかかわ
らず，なぜ敢えて les obligationsを選択したのか。
など。については，２９の箇所を Pour rembourser la dette dont giri est la
contrepartie，と訳したのに照応させるかたちで，この箇所もMême si l’on



































ford English Dictionary（以下，OED と略称）の dutyの項の原義説明に，１．
a.,The action and conduct due to a superior., １．b., An action due to a feu-







































































































その同一の語に対して独訳は der hierarchische Ausbau（S．５８），das hierar-






が arrangeについて，１．a., To draw up in ranks or in line of battle.２．a., To
put（the parts of thing） into proper or requisite order.２．b., To put one-
self in order. と説明し，arrangementについても１．The action of arranging










































き正しい場所 proper stationに配置 arrangeすることと，社会において各
























































































































mum and the Sword は果して『菊と刀』と同一であり得るのか，後者は
どこまで前者を再現し得ているのか，という問いがベネディクトの日本文
化理解にはつきまとっているのである。本論で私は，The Chrysanthemum





























themumではない。当初We and Japanese として構想され，かつ The Lotus
and the Sword と命名されようとしたこともある本書が，最終的にベネデ
ィクトの希望に従って The Chrysanthemum and the Sword に落ち着いた
時（４２），ベネディクト自身はいったいどのようなイメージを chrysanthemum
に対して投射していたのであろうか――。これが解明されない限り，日本













想の科学社（１９８７年），Harumi Befu,“Nationalism and Nihonjinron”. in Cultural Na-
tionalism in East Asia : Representation and Identity（Research Papers and Policy Stud-
ies３９）, Harumi Befu（ed.）, Institute of East Asian Studies（University of California）.
Berkeley. 1993. Harumi Befu,“Consumer Nihonjinron”. in Theories and Methods in
Japanese Studies ; Current State and Future Developments, Papers in Honor of Josef
































化の読み方／書き方』岩波書店（１９９６年）〔原著：Cliford Geertz,“Us / Not Us :
Benedict’s Travel”. in Works and Lives : The Anthropologist as Author. Stanford Uni-
versity Press. 1988〕を参照せよ。もっとも，後者は屈折した内容を持っており，
ベネディクトに対する一種のオマージュと読めないこともない。ラミス氏の『菊






























































































cadio Hearn, Japan : An Attempt at Interpretation . New York, 1904）から知ったの
かも知れない。恒文社刊平井呈一訳１７２―１７４頁。）トクヴィルを引用しながら日本
社会の class differenceに言及した箇所（p．１５０）では，この２つの次元が交錯して
現れる。『菊と刀』における a world made safe for differencesという語（p．１５）を
手がかりにして，differenceについての彼女の見解と彼女の tolerantな立場――そ
れは彼女の多文化主義multiculturalismに由来する――との関連を論じた論考とし
て，Christopher Shannon,“A World Made Safe for Differences : Ruth Benedict’s





“Habits of Knowing Cultural Differences : The Chrysanthemum and the Sword in








文の「信義を尽さむと思はば」を英訳軍人勅諭が If you wish to keep your word and
to fulfill your gimu と訳していることを根拠に，ベネディクトが「言葉（約束）を














最初の段落に出るWhy concentrate on one of these austerities and demand no con-


















Herbert Norman, Japan’s Emergence as a Modern State : Political and Economic










































（１５） Robert H. Sharf,“The Zen and Japanese Nationalism”. History of Religions33―1,
1993〔ロバート＝H＝シャーフ（菅野統子／大西薫訳）「禅と日本のナショナリズ



























リカ論 And Keep Your Powder Dry : An Anthropologist Looks at America.（２年後に




American Character . Penguin Books. p.25）。
（１９） アメリカの社会学―文化人類学界におけるそうした研究成果としては，George
De Vos, and Hiroshi Wagatsuma（eds.）, Japan’s Invisible Race : Caste in Culture and
Personality. California University Press. Berkeley, 1966. 所収の，John Price,“A His-
tory of the Outcaste : Untouchability in Japan”, Edward Norbeck,“Little-known Mi-









































俗誌』御茶の水書房（１９８７年）〔原著：Robert J. Smith, Ella L. Wiswell, The Women
of Suye Mura 1935―1936 . The University of Chicago Press. 1982〕をも参照せよ。
（２２） A＝R＝ラドクリフ−ブラウンによる Suye Mura のへ序文（A. R. Radcliffe―Brown,
Introduction. pp.−）を参照せよ。鈴木栄太郎「社会人類学上の研究として
のエンブリー氏の『スエ村』と日本の農村社会学――John F. Embree, Suye Mura :








来，Office of War Information内の Foreign Morale Analysis Divisionに同僚として
勤務していたことが明らかとなった。Pauline Kent,“An Appendix to The Chrysan-















（２６） Pauline Kent,“An Appendix to The Chrysanthemum and the Sword”, pp.110―121.













（２９） 表のうち，番号１～２０は Pauline Kent,“An Appendix to The Chrysanthemum and
the Sword”p.117, OOS Report, no.1307,“Japanese Films”所掲の作品であり，番号










































（１９８９年。原刊は１９７６年，筑摩書房刊）〔原著：Lionel Trilling, Sincerity and Authentic-
206











































































































扱う第十二章 The Child Learnsを要請する。かくて，国家・制度→社会→個人と
深められてきた日本文化理解は第十二章まででその所期の道程を終え，第十三章




の文化と翻訳』みすず書房（２００８年）〔原著：Antoine Berman, L’epreuve de l’etranger :
Culture et traduction dans l’Allemagne romantique : Herder, Goethe, Schlegel, Novalis,
Humboldt, Schleiermacher, Holderlin . Paris, 1984〕１３頁，ミカエル＝ウスティノフ
（服部雄一郎訳）『翻訳――その歴史・理論・展望』白水社（２００８年）〔原著：Michaël
Oustinoff, La traduction . Paris, 2003〕６９頁。特にベルマン氏の著書は，ドイツロマ
ン主義の形成にいかに翻訳が本質的な役割を果したかを，豊富な資料に基いて明
らかにした点で劃期的であった。
（４２） この点については Fukui Nanako, Ueda Yoshimi,“From“Japanese Behavior Pat-
terns”to“The Chrysanthemum and the Sword””. 『関西大学文学論集』４４―１～４
合併（１９９５年）pp．５６７―５６８，福井七子「『菊と刀』誕生の背景」『国際日本文化研
究センター紀要 日本研究』１３（１９９６年）３８頁，同「『日本人の行動パターン』か
ら『菊と刀』へ」前掲『日本人の行動パターン』（ルース＝ベネディクト著，福井
七子訳）解説１，１６０―１６１頁。
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